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Abstract 
The purpose of this study is to clarify the relationship between mixed type indices, which are based 
on the occupation area and the degree of players network, and the score difference in football match. 
We developed the mixed type indices and analyzed the log data of RoboCup Soccer Simulation 
(RCSS) 2D league. As a result, it was found that the indices can well explain the score difference.










法として注目されているのが Voronoi 図 3) と












析ソフトウェアを開発し、8) RoboCup Soccer 
Simulation (RCSS) 2D リーグのログデータ
を基にチームやボール保持者の占有面積と
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本研究では、2007 RCSS 2D リーグ Main 













































　≡（選手 i を母点とする Voronoi 多角形










チームの占有面積 S、次数 K、占有面積 S と







































































































































2007 RCSS 2D リーグ Main Round の 49 試
















































































0.68608, p 値 =1.98 × 10-7）
図２．得点差とボール保持者の占有面積×
次数の平均比の関係（相関係数：0.75162, 
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